Book1\_00000126\_A

والتسليم والرضى والتبرء من الحول والقوة

الا بالله ولزوم القناعة والصبر على المصائب

فى الاهل والمال وَاعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ من عند

الله للعبد مَعَ الصَّبْرِ لانه سببه وهو مثربة

عليه فهو معه بمعنى انه يعقبه والغالب على من

انتصر لنفسه الخذلانُ وَاَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَروبِ

بمعنى انه يعقبه لا محالة لعدم دوامه فعليك

ان تصبر على ما اصابك منه محتسبا راجيا وقوعَ

الفرج من ذلك ان ذلك من عزم الامور وَاَنَّ

مَعَ الْعُسْرِ كالكرب وضيق الصّدر يُسْرًا كالفرج

والشرح فآخر اوقات الصبر والكرب والعسر

اول اوقات النصر والفرج واليسر فكانها

مقارنة لها وَاعْلَمْ اَنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَرَى بمَا هُوَ

Book1\_00000126\_B

كَائِنٌ من المقادير الى يوم القيامة فلا يتبدل

ولا يتغير المكتوب عما هو عليه الى اجل مسمّى

والامور المقدرة فى الازل لا تتغير ولا تتبدل

وكلما يقع فهو المقدر فيه فلا مجال للتبدل و

لا احتمالَ للتحول رواه المؤلف عن ابن عباس رض~

قال بعض الشراح حسن غريب اِذَا سَاَلْتَ

فَاسْاَلِ اللهَ تعالى لان الامور كلَّها راجعةٌ

اليه ولا قادر ولا معطي ولا مانع ولا ضارّ

ولا نافعَ الّا هُوَ فهو احق ان يقصد واِذَا اسْتَعَنْت

اى اردت الاعانة على امر من اُمُور الدنيا والآخرة

فَاسْتَعِن بِاللهِ لا بغيره اذ لا مُعِيْنَ سواه فلا

اعتماد الا عليه ولا استناد الا اليه وهُوَ

الذي بيده العصمة والتائيد والنعمة والتسديد